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We report a case of strangulation of the penis with a rubber band. A 68-year-old man visited our
hospital for treatment of a markedly swollen penis. Physical examination revealed one rubber band tightly
coiled around the penis. The rubeer band was soon removed, gangrene of the penis continued. A high
fever, chills and hypotension were recognized. Sepsis was presumed, and administration of antibiotics was
started. Microbiologic cultures revealed streptococcus agalactiae in blood. Since his general condition did
not improve, we performed partial penectomy. After the surgery, he showed complete recovery.
(Hinyokika Kiyo 59 : 385-387, 2013)

















入院時現症 : JCSI-2，血圧 130/80 mmHg，脈拍70/
分，体温 36.0°C，酸素飽和度 : 97％ (room air）．
亀頭は腫張，黒色調．
血液生化学検査 : WBC 7,300/μl，RBC 4.16×106/
μl，Hb 11.7/dl，Hct 35.4％，Plt 1.52×105/μ l，Na
134 mEq/l，K 5. 4 mEq/l，Cl 103 mEq/l，T-Bil 0. 4
mg/dl，ALB 4. 2 g/dl，AST 15 U/l，ALT 15 U/l，
LDH 158 U/l，CPK 58 U/I，BUN 12 mg/dl，Cr 1.36
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Fig. 2. Macroscopic findings, gangrene of the penis.
mg/dl，CRP 0. 56 mg/dl，空腹時血糖 140 mg/dl，
HbA1C 7.2％ 検尿 : 糖 (−），蛋白 (−），潜血 (3＋），
PH 6.0，RBC 51∼100/HPF，WBC 1∼5/HPF．
経過 : 亀頭の黒色調の改善なく，第 2病日に 39°C
の発熱，悪寒，戦慄を認め，血圧 75 mmHg に低下し
た．敗血症を疑い，MEPM 1 g×2/day を投与．しか
し，全身状態の改善なく，炎症所見の増悪も認めたた




術後経過 : 全身状態の改善，WBC，CRP の低下を
認めた．血液培養が B群溶連菌であり，第 4 病日に
CEZ 1 g×3/day に変更．第 9病日に在住地近くの病
院に転院となった．






Fig. 3. Microscopic findings, gangrene of the penis.
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Fig. 4. Histology of penis specimen showed gan-
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Table 1. Cases with gangrene of the penis by strangulation
No 報告者 年齢 絞扼物 絞扼期間 絞扼解除から手術までの期間 治療 転機
1 菊池ら 34 ゴム紐 不明 約 3週間 陰茎部分切除術 治癒
2 林ら 43 輪ゴム 5日間 9日 陰茎部分切除術 治癒
3 谷澤ら 52 輪ゴム 12時間 13日 陰茎部分切除術 治癒
4 平野ら 43 輪ゴム 不明 18日 陰茎部分切除術 治癒
5 山根ら 86 ナット 2カ月 ― 保存的加療 死亡
6 井手迫ら 75 輪ゴム 2カ月 2日 陰茎部分切除術 治癒
7 井手迫ら 76 輪ゴム 数日 18日 陰茎部分切除術 治癒
8 岸ら 79 輪ゴム 1週間 12日 陰茎部分切除術 治癒
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